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 　　　　　　理解 分かった・ 分からない・
     不明 合計
 告知の内容 納得した 納得できない
  「がん」告知 １３ １ ２ １６（６１． ５ ）
  治療法の説明 ２ ２ ２ ６（２３． １ ）
  ほのめかし ２ ０ １ ３（１１． ５ ）
  説明なし ０ １ ０ １（１３． ８ ）
 合計 １７ ４ ５ ２６ 　　　
表１ ．病名告知の内容と告知を受けた患者の理解（人数） N=２６　（％）
 　　　告知の状況
   「がん」と告知 治療法の説明 ほのめかし 告知なし
 有無
 コミュニケーション
  とれた １０ １ １ ０
  とれない ８ １０ ０ １
 合計 １８ １１ １ １
表２ ．病名告知の状況別に見た医療者との言語的コミュニケーションの有無（件数）
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   「がん」と告知 治療法の説明 ほのめかし 告知なし
 評価
  肯定的 ６ ０ １ ０
  否定的 ５ ２ ０ １
  その他 ５ ４ ２ ０
 合計 １６ ６ ３ １
表３ ．病名告知の状況別に見た医療者との言語的コミュニケーションの患者による評価（人数）
N=２６ 
     治療時期
 医療者に対する印象       計
   外来受診中  入院中  退院後
 満足 １０  ２２  １１  ４３
 不満足 １２  １２  １０  ３４
  医療者の対応  ８  ６  ５  
  環境  ３  ４  ０  
  システム  ０  １  ５  
  その他  １  １  ０
 合計 ２２  ３４  ２１  ７７
表４ ．治療時期別がん患者による医療者への要望（発言件数）
－90－









































































































































































Gordon S（１９９７） ／勝原裕美子，和泉成子訳（１９９８） : 
ライフサポート．日本看護協会出版会，東京．
Kaye P（１９９８） ／柿川房子，佐藤英俊訳（１９９８） : 悪い
しらせを伝える－１０ステップアプローチ－　がん看
護　３ :  ２　１３０－１３５．




















Bulletin / Nagano  College of Nursing， vol． ４， ２ ０ ０ ２ 岩崎他: がん患者の心理的ケアに関する研究
【Summary】
Knowledge of Medical Staffs and Patients About Cancer Diagnosis　
 Akiko IWASAKI ＊１ ，Noriko IKEDA ＊１ ，Rie ISHIKAWA ＊１ ，
Mariko SUZUKI ＊２ ，Masae TAMURA ＊１
*１ Nagano College of Nursing　　　　　　　  　
*２ Osaka Prefecture College of Health Sciences
　
　The purposes of this research are  1）to examine, by a comparative method, how doctors inform cancer 
patients of the diagnosis and how the patients understand the doctors’information, and  2）to clarify the 
patients’ thoughts and feelings toward the health professionals.
　The setting for this study was a public hospital in N prefecture. The subjects were six surgeons and ２６ 
outpatients who received an operation for cancer.  In the semi-structured interview, the doctors were 
asked how they told the diagnosis to patients, and the outpatients were asked how they recognized and 
felt the doctors’ words. The doctors reported that they told diagnosis to the patients. However, content 
analysis of the patients’ interview data revealed the doctors’ four different styles of cancer telling: 
1）using the word of“cancer” ,   2）vague wording,   3）description of the treatment  (operation）and  
4）telling nothing about diagnoses.  The patients who were given the word of“cancer”or vague 
wording could understand the meaning of the doctor’ s information better than the patients who were 
informed of the treatment. 
　The patients considered nurses as“kind”,“attentive”or“sympathetic”and did not mention their specific 
behavior or attitudes. And the doctors expected nurses to carry out their task with professional 
competence.
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